



















Development of alignment sensing and control technic for degenerated cavity used in 
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研究成果の概要（英文）：We have developed novel design of sensing technique for alignment control of the 
laser interferometer mirrors, by introducing modified Gouy phase inside cavities. We could give a drastic 
solution for outstanding problem known as signal degeneracy of the traditional designed degenerated 
cavities, and proceeded the proof-of-principal experiment. As the sensing simulation using KAGRA 
parameters confirmed to give similar effects, we have proceeded the experiment: the design and 





































































































































































































た RF 信号（と DC）を同時に得られる構成と
した．光学設計との調整から、変調周波数は















する場合と、recycking mirrorと front mirrorの間から信号をとる場合がある。反射光の場合
は recycling mirrorから（4.70）で求めたGuoy Phaseに対応する光路長にQPDを置けばよく
なるように計算した。pick upした光の場合は、front mirrorからの光路長が recycling cavity















ηrefR = 1.58 + nπ (nは正の整数) (5.34)
ηpickE = 0.27 +mπ (mは正の整数) (5.35)
ηrefF = 0.72 + kπ (kは正の整数) (5.36)
を満たすように、QPDの位置を定めればよい。これらを計算した結果図 5.10のような光学
設計にした。


















図 5.11: 実験で使用す ピエゾ素子と、鏡を
取り付けるための部品 図 5.12: 左を組み立てた図
5.3 電子回路系














〔雑誌論文〕（計	 ０	 件） 
	 






























ਤ 5.17: Photodetectorɻ17.25MHzͱ 40MHz੒෼͕ग़ྗ͞ΕΔRF portͱDC੒෼͕ग़ྗ
͞ΕΔϙʔτͷ͕̏ͭઃ͚ͯ͋Δ
ڞৼಛੑͱҐ૬ͷάϥϑΛݟΔͱɺ17.25MHzͷ࣌Ͱ͸ 22.75MHz෇ۙͰҐ૬͕ճͬͯ͠
·͍ͬͯΔͷ͕Θ͔Δɻ·ͨɺ40MHzͷ࣌Ͱ͸ɺ37.5MHz෇ۙͰಉ͘͡Ґ૬͕ճͬͯ͠·ͬ
͍ͯΔͷ͕Θ͔Δɻ͜ΕΒͷप೾਺͸ڞʹҎ߱ͷϊονϑΟϧλͷઅͰઆ໌͢Δ͕ɺڸͷ੍
ޚΛ͢Δʹ౰ͨͬͯɺ࠷దͳ৴߸ΛऔΓग़ͨ͢Ίʹফڈ͢Δ༨෼ͳप೾਺ (sideband)Ͱ͋Δɻ
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